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   Nitrofurantoin, composed by Dodd and Stillman in 1944 is most widely used for various 
urological infections. However, side effects of this drug, especially nausea, vomiting and 
other gastrointestinal disturbances can not be overlooked when given in large dose. Oc-
currence of these untoward effects in remarkable percentage of patients was reported by 
Mintzer, Hasen and Carroll. 
   In this paper, the effectiveness and the side effects were examined by giving 50 mg 
enterocoated tablets of Furadantin. Fifty two cases of urinary tract infections were 
treated with oral administration of 200 mg per day for adult. 
   Of 52 cases, 73.1 % was well controlled and clinically cured, while the side effects 
were observed in only 12.3 % (nausea 6, vomiting 1 and fever 1  : 8 cases). 
   These results indicate that this method of administration reduced the side effects by 
using  100  mg enterocoated tablets in a daily dose of 400 mg. 
   To confirm the effectiveness, the average urinary concentration of Furadantin after 
oral administration of 50 mg tablet was measured on three normal adults. It was found 
that the urine level has kept above 60 mcg/ml for 6 hours. 
   This level appeared to suppress most agents in urine of the urinary tract infection, 
because it was demonstrated that the minimal inhibitory ccncentration of this drug was 
less than 50 mcg/ml on 181 strains cultured from various urological infections in our 
division. Moreover this concentration effected in similar manner to almost all of 22 
multiresistant gram-negative strains which had been cultured from patients.
　 尿 路感染症 の治 療は,多 くの種類 のサル ファ
剤や抗生物質 の出現 に よって,著 し く容易 にな
った.し か しそれ らに対 す る耐性菌 の発生 に よ
って新 たな問題が生 じて来 た.
　 第2次 大戦中莫大 な費用 が新 しい抗生物質や
化学療 法剤 の発見 のため に用い られた.後 者 の
中にDoddとStillmani)の発見 したNitro-
furanがある.こ れ は安 定性,広 い抗菌 力,耐
性菌 の出現 し難 い ことな ど多 くの優れ た特徴 を
持 っ優れ た化学療法 剤であ ることが判 り,次 第
に臨床上使われ るようになって来 た.し か し嘔
気 ・嘔吐 の 副作 用が 比較的 高頻度 に 見 られ,
Minzer2}等は24%に,Hasen4}等は25%に,
Carro113)等は33%に 嘔気を 認 めた と報告 して
い る.そ の後腸溶錠が 出来,市 川等5)は19例中
2例 に軽度 の胃腸障害を認めた と発表 し,嘔 気
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は少な くなった との報告 もあるが,わ れわれの
経験では や は り16例中4例 に 嘔気 を 認 め(表
5),や は り可成 り高率 に嘔気 のあ ることが判
った.
筆 者の一人 中村は,ニ ュー ヨークのMount
SinaiHospita1に留学 中.フ ラダソチソはすべ
て50mg錠 で1日4回 毎食直後 お よび就寝前
に投 与 され,し か も臨床的 に ユ00mg錠とほ と
ん ど違わ ない効果を示 し,嘔 気 の出現率 の低 い
ことを経験 し,慶 応病院泌尿器科 の外来 お よび
入院患者 の尿路感染症 を有す る者 に使用 し,次
の ごとき結果を得た.

























































疾 患 の 種 類







鶏 叢 馴難 騰 劉 無 効 治 療 期 間




































































































































認めた 率を菌種別に見てみると表4の 如 くにな り,
臨床例と全く同様に,大腸菌,Klebsiella・緑膿菌・




























































































































































































表5.フ ラ ダ ソチ ソの 副作 用









































































































尿中濃度は 両者共1時 間後に最高とな り,その濃






























































































































































4剤 耐 性 度
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(1966年3月28日 特 別 掲 載 受 付)
翫;∫万〉
尿石症の内科的治療に
テ ル ペ ン製 剤 に よ る 内 服 根 本 療 法
○胆 の う・胆 管 の痙 れ ん ・緊張 を緩 解 して11'1!i'f'jを
除 き、管 口 を拡 大 しヤ石 の排 出 を促進 します。
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